





















































Fade up on W in rocking chairfacingfront
downstage slightly off centre audience left.
Long pause.
W : More.
Pause. Rock and voice together.
V '. till in the end
仇e day came
in the end came
































































































Together: echo of '官ime she stopped," coming to rest of
(4)


















































































































































































































































































































也11 in the end
仇e day came
in the end came



















till in the end











one o血er living soul
going to and血･o














































till in the end































































































注1 ) Samuel BECKETT, Rockaby, in Rockaby and Other




















( 3 ) BECKETT, op. cit., p.9.
L,p.ll.
-92-
5 ) D. A. PENNEBAKER and Chris HEGEDUS, The負lm
of Rockaby, The State University of New York, Pr0-
gram in the Aiれ:s, Pennebaker Associates, Inc., New
York 1982.および､ Rockaby, directed by Walter D.
ASMUS, Suddeutscher Rundfunk, Stuttgart / Reiner










Rockaby and Other Short Pieces, Grove Press, 1981.
(米国初版)
Three Occasional Pieces, Faber and Faber, 1982.
(英国初版)
The Collected Shorter Plays, Faber and Faber/Grove
Press, 1984.選集･英米同版)














7 ) Berceuse, traduit par l'auteur, in Catastrophe et autres
























































(16) BECKETT, op. tit., pp.9-ll.
(17)前掲(注9) 『しあわせな日々/芝居』､ 186頁｡
(18)前掲(注9) ｢世界｣､ 239頁以下､および『ベケット
戯曲全集3』､ 241頁以下｡
(19)前掲『しあわせな日々/芝居』､ 124-126頁｡続く127
頁の第1セクション末尾2行が｢もうそろそろやめ
ていいころよ｣のままであるにもかかわらず､直後
ォs
のト書きのエヲ-の指定で｢あの女｣が加えられて
いるのは､どちらかが誤植だろう｡
(20)高橋康也｢ベケットと能｣､前掲｢世界｣､ 237頁｡こ
の文章は遺稿集となった『橋がかり』 (笹山隆･編､
岩波書店､ 2003年)に再録されている(217頁)｡
21先に全文を引用した第1セクションにおいては､高
橋氏も指摘しているとおり(注20と同所)､英語では
現在分詞および動名詞"goingの巧妙な使用によっ
て､ ｢彼女｣が探していた｢もうひとり｣がさらに別
の｢もうひとり｣を探しており云々という具合に､
同じことをしている人数が次々と増えていくような
仕掛になっている｡それをたどっていくいくとき､
セクション未の｢彼女｣とは結局誰か｡また遡って､
一番始めの｢彼女｣とは誰か｡
